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   1） On 659 cases of lithureteria seen in urology departments of 52 main hospltals in all
J4pan， statistical observation was made on’ the ellfect of TTFD pro；noting discharge of the calculi．
   2） Upon such 4 rnajor factors as drug administration， sex， location of the calculi and
size of calculi， variance analysis was perforuned coneerning nurnber of days required for
drainage of calculus and tranSition of calculus． All of 4 factors were highly significant．
   3） The results of x2－test on the number otf days from the initial colic pain to discharge
of calculus showed that the dranage is prornotetl in TTFD injected gronp compared t6 controls
with ，significac nt difference in the cases with the calculi located in the lower一 part of the ureter・
   4） The results of Z2－tesl on the number of days fro皿clinical confirmation of presence
of calculus to dranage of calculus showed that the dis．charge is promoted in TTFD injected
gronp with significant difference in the cases ’盾? alculi lo t d in the middle part of the
ureter’@among those dranged thern within a rmonth and in upper and middle parts of the
ureter among those discharged thern within two皿Qnth＄． respectively、
   5） The results of x2－test on the number of days froM the initial colic pain to discharge
of calculus showed that the discharge is promoted in TTFD injected group compared to the
coptrols with significant difference in cases with the size of calculi 5一一10 mrn x O．5rnm arnong
those discharged thern ．within 2 months．
   6） The results of sarne x2－test on the number of days from the confirmation of presence
to discharge of calculus showed that the discharge is promoted not only in TTFD injected
group but also in TTFD orally administered group than controls with significance．
   7） The results of the cumulative discharge rate pursueing’the days required for discharge
indicated that the drainage is especially accelerated in ’1）TFD injected group． The rate was
higher in the male group than in the fema． le when it was caleulated from the time of initial
colic pain． The curnulative discharge rates by location and size of the calculus showed better
effectiveness of the drug in the groups of ’middle part of the ureter and small calculi， res－
pectively．
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  8） Based on the results of analysis， it was concluded that the use of TTFD， especially
injection of it， is capable of promoting the discharge of ureteral’ calculi in comparison with
non－administered controls．


































       調 査 方 法
 一i定の調査用紙（図1）を下記の全国主要病院（52
施設）に配布して，該当する成績を記入し，これを集
〔弄艮一腎者 所属 ）／ CNo． ）
．｛、者名
｛生 別   男   ・女
年 帝 （   才） 体霞 kg
初回自覚症状
結石確認
年   月   目
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結石の大きさ＿x ＿    ×＿＿mm
三石まtは副出した結石の性状
   結石の大ぎさ＿x＿x   一一mn1
   組   成
   形   丁
合  併  症 ： 水 腎 症疋無， 有 （軽， 中， 高）〕
 尿管炎または尿管浮腫〔無，  有〕
 尿威染〔無，  有 （種類 ））
併用薬剤 鎮痙剤 無， 有〔名称
 その他の薬剤 （
（1回  mg  回）⊃
    ）
調責処置条件  ¢アリナミンF藝O注投与  ②アリナミンF50筑投与
    」｛’水利尿処置宰  ④40％ナドウ置注拠f｝  ⑤自然観察
       GヒL＊水刊駅処置とば＝日暖fIセ約2，iOO口L1になるように水を摂取させる，）
投与薬剤ア1）ナミγF5D注またはアリナミンF50鑓投与方決
No． 投与月 H 投   与   」1｝＝ No． 投与月 面 投   与   r11：
i ノ1   ［1
霞…     日1葛     II」1「．「．」       m9      回
16 月   日 1i」     mg     II11ﾑ      m・    ［1≡1
2 月   1］ 注     mg    回?     mπ     1己i」 】7 月   Li
1｛＝     1τ唱     回
?    nlg    rrr［
3 月   巳 注     m箪     ［割島     mg     囮 ／s 月   日
f‘L     n1等     日［融      r11医    ［＝・1
4 月   日 し’@     mg      I田?     m9     同 19‘ 月   日 注      mg     同?     1ug     ILI1
5 月    日 注     mg     回@      mg     I口1 20 月   日
r配      mg     lr11二門      m      ［」11
6 月    日 注      mg     則?    m9    匡｝1 21 月   日
注      m呂     同馬西     m      Iq1
7 月   目 言．＝     m9     同?     n略     回 ：22 月   日 注     mg     回?     m唇    1叫
8 月   日 注      mg     回@      mg     「明 23 月   口
注      mg     r「】
?     m医    1・1
9 月   日        mg      旦?    m5    同 Q4 月   日 注     n1箪     匡II]      mg     I巨1
ID 月    日        mg     回?     m     回 …25 月   1ゴ
1」      mg     回
ﾚ      肌巳     圏
11 月   口 注     mg    ．同い      田      回 126 月   目 注      mg     回?     m霧     L巨1
12 月    日       mg      ．口雨     mg     回 27 月   日
．注      m9     μ．建     mg     l目1
13 月    日
注     mg     回．謳      m      回． 128 月   日 ピE      m9     回?     mg     I・II
14 月   日 注      mg     nｩ      mg     回 ‘29 月   目．
崔     m呂     「「
?     mg     回
15 月   日
～．     mg     ［口■←     m      動 130 月   口
注      m9     ［F．“「      n］・     1〔ll
使用日．数    日，総使用量    mg
効  果    自然排出
   膀胱内落下
   尿管内下降（
   不動停滞
   処   罎（
cm）
）
効果判定日 月   日
初回痛痛．自覚日より  日工
結石確認日より   ．日目
備  考
図1 調査 用 紙
914   酒徳・高橋：TTFDによる尿路結石の自然排出促進に関する調査研究
結石都位の区別         の各要因が「結石の排出までの期間（初寒痛よりと結
                  石確認よりに区分して」）からみて意味がある要因か

































































TTFD注使用   症例数 325






































































計 26 129 138 96 47 12 1 449 449
TTFD注使用
TTFD錠使用















































計 12 72 61 31 21 12 ’1 21o 210























































                   表2 腎石について
   （雫石は今回の解析からは除外したが報告には下記のとおり29症例があった．）
1．結石自然排出したもの 5例
使 用 薬 剤 性 年令 石の大きさ 排出までの日数 1日投与量×投与日数
TTFD注使用
   1！
   ll







































































































           表3、水腎症について










































































































































































 ワゴスチグミン                 4例
抗生物質（プリスタチソ，パラキシン，クロマイ，カナマイ，シグママイシン，ホスタサイクリ
     ン，セポラン，クロタオン）        13例
 利尿剤（ラシックスなど）             26例
サルファ剤（ウロサイダルなど）          8例
 輸液（マンニットールなど）              28例
尿路感染治療剤              1剤
 ビタミンB2                     7例
 ヘクサニシット                9例
 アシドールペプシソ                2例
 アグルシソ                   1例
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（20） 〈 4．＞1 （76） 〈t／7＞1（114） 〈40＞［（210） 〈61＞
尿管切石術





































































（210） 〈61＞      注 〈〉内は手術数
結石確認より結石排出までの日数について  n＝449



























ついて                 n＝：210
要 因 Zo2 ip Fo
表8 薬剤投与と対照（A），性別（B），結石部位
   （C），結石の大きさ（D）についての要因分析
    上記4つの要因を結石の排出までの口数およ
   び結石の移動について分散分析を行なった結果



















































注  F60e（0．05）；2．10  F600（0．01）二2．80
  F6．．（o．oos）＝＝：3．og F3．．（o．os）＝2．60
  F3．．（O．Ol）＝＝3．78 F3．．（O．005）＝＝4．28
  Fi5．（O．05）＝1．67 Fi5．（OIOI）＝2．04
  Fi5．（O． 005） ＝2． 19
  ＊ ：p＝O．05 で有意




































   表lo薬剤と結石の大きさについて
（結石の大きさla≧10mm 10＜b≧5mm 5mm＞c）
10．1初痛痛より結石排出までの日数



























































































































































































































           表11TTFDの投与量と投与期間について
表中 部位の上は腹部尿管，中は骨盤骨部尿管，下は骨盤三部尿管を示し，結石の大きさはa≧10mm，




































































































































































1人当平均投与日数1 8 11 o
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1人当平均総量 3，950 3，760 3，870



























例 数  ！人当投与日数
計
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  初癌痛より排出までの日数についての      結石確認より排出までの日数についての
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